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The system of extracurricular sports activities in Japan which has provided children opportunities to play 
sports is changing in its management. Behind this change, there is momentum to shift extracurricular sports 
activities from the school to the community. Towards that end, each school can make its own choice of the 
way in proceeding extracurricular sports activities. This change is called “reforms of extracurricular sports 
activities”. However, how do schools actually make reforms of extracurricular sports activities? And which 
factors influence the process of these reforms? This study examines these questions from the point of 
parental involvement, which can have great impact on schools and extracurricular sports activities through 
their children. Therefore, the purpose of this study is to investigate the influence of parental involvement in 
the process of reforms of extracurricular sports activities. In this study, two tasks are worked on concretely; 
one is to describe the consciousness of parents regarding extracurricular sports activities, and the other is to 
describe the relationship between parental involvement and responses of schools. This study uses a case 
study approach and gathers the data by fieldwork in reforms of a soccer club at a public junior high school in 
the Kanto area from 2002 to 2005.  
The results of this study are summarized as follows: the advisor teacher who has managed the soccer club 
transfers to another school. Therefore, the soccer club may be abolished. However, parents strongly want the 
school to continue the soccer club. They think that extracurricular sports activities should be continued. It is 
not rational consciousness, but irrational consciousness. Parents with that consciousness are involved in 
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reforms of the soccer club. Although the school cannot continue the soccer club easily, parents urge the 
school to continue it. The opinion between parents and the school about the management of the soccer club 
are not always the same. There is a conflict between both. However, parents finally prevail through 
interactions with the school. Accordingly, the soccer club is continued. 
As mentioned above, this study clarifies that schools cannot have their initiatives to make reforms of 
extracurricular sports activities without any conditions. That is, whether schools can have their initiatives is 
dependent on the relationship with parents. Parents have considerable influences. This study divides these 
parental influences into two categories: one is “direct = manifest influence”, and the other is “indirect = 
latent influence”. Parents have not only “direct = manifest influence” when they really stand in front of the 
school, but also “indirect = latent influence” when they might stand behind the school. This study suggests 
that these influences of parental involvement should be considered when reforms of extracurricular sports 
activities are discussed. 
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フィールドワークは 2002 年 4 月から開始し、2007





















氏名 性 歳 職業 サッカー部との関係 大会見学 PTA活動 中高部活動経験 
E氏 女 42 専業主婦 2002年度： 3年生部員の母親、保護者会代表 参加 参加 ブラスバンド、筝曲 





参加 参加 家庭科、英会話 














I氏 女 41 専業主婦 2003年度： 1年生保護者代表 参加 参加 バスケットボール 
†  「歳」は、2002 年度時点の年齢である。 






520 名であった。部活動は運動系 13 部、文化系 6
部の合計 19 部が設置され、9 割以上の生徒が何ら
かの部に参加していた。また、サッカー部を含めほ
とんどの部が年間を通じて活発に活動していた。サ
ッカー部は、部員 39 名、顧問 C 教諭（男性、26 歳）、
外部指導員 D 氏（男性、46 歳）で組織されていた。






































スポーツ科学研究, 5, 79-95, 2008 年 
 
 85







































































部費が、月額 1,800 円（年間 21,600 円）と 7 倍以上
に引き上げられた。これによってサッカー部は、必
ずしも廉価に活動を行える場所ではなくなった。し








































































だなと思って引き受けました」（2003 年 3 月 4 日） 
 
 



























































年 6 月 14 日） 
 
保護者たちは「部活がなくなるのはダメ」だと感じ、












みなしですよ」（2002 年 11 月 7 日） 
「土日が試合で潰れたりするの勘弁して欲しいん
ですよね」（2003 年 2 月 13 日） 
「部活でやりがい、ないですね。…できるならやり
















対して C 教諭を呼び捨てにしながら、「C しっかりし
ろってね。C 先生にもね、言ったんですよ。C 先生








た。そこで 2003 年 3 月末～4 月上旬にかけて、C
教諭、外部指導員 D 氏、そして 2003 年度保護者






















年 4 月 16 日の職員会議で C 教諭から校長（男性、































































よ学校は。狭間に立たされてます」 （2004 年 3


































に繋がる。そこで B 中は、《指導者の確保》を［D 氏
に委嘱］することで解決しようとした。しかし注意す
べきなのは、前顧問の異動が確定し《指導者の確




















図 1．サッカー部における部活動改革過程の模式図  
† 問題を 《 》、解決策を ［ ］、決定を囲み線で表記 





























































































































































































めている。また、2007 年 9 月 11 日に行われた中央
教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会中









































（注 4） 一般性を高めるため、次の 2 点に配慮した。
第 1 に、代表的かつ一般的な特徴を持つ事例を選
定した。Ⅱの 3 で詳述するが、B 中学校は公立の中
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